




















































































































































































































































ed　pr para ions（ ＝4）both　with　and　without　endoth・
elium．
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Fig．4　Typical　tracings　of　the　effects　of　tannin　fractions　on　isolated　rat　aortic　rings　with　intact
　endothelium　precontracted　with3×10－6M　PGF2α．a）dimer，b）trimer，c）tetramer，d）pentamer。
　　　（一）一Epicatechin　failed　to　induce　relaxation　at
concentrations　of10－9to10－4M．DMSO，which　was
used　for　the　solvent　of　（一）一epicatechin，also　failed　to
induce　relaxation　by　itself．The　relaxation　of　rat
aorta　with　intact　endothelium　in　response　to　a10－4M
solution　of　the　dimer　was　about50％（Fig．4a　and5）．
Rat　aorta　with　intact　endothelium　showed　relaxation
when　exposed　to10一6M　trimer，reaching　a　maximum
of　about90％at　lO－4M（Fig．4b　and5）．The　tetramer
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Fig．5　Concentration。respollse　curves　for　the　relaxation　of
　rat　aortic　rings　with　intact　endothelium　illduced　by　tannin
　fracions．Results　are　the　mean±S．E．of6determhlations．
and　pentamer　caused　relaxation　at10－8M，and　induced
significantly　greater　relaxation　than　the　dimer　at
concentrations　of10－6and10－5M（Fig．4c，4d　and5）．
TCC　showed　vaso elaxation　responses　in　rings　of　rat
aorta　wi h illtact　endothelium　and　precontracted　with
PGF2α（3×10－6M）at　a　mean　EC50value　of84．6±6．3
μM （dim r），10．4±1．1μM　（trimer），4．32±0。75μM
（tetramer）and　O．85±0．14μM（pentamer），respective－
1y．The　relaxation　response　to　dimer，trimer，
tetramer，and　pentamer　was　reduced　in　specimens
without　endothelium，as　well　as　those　with　endoth－
elium　by　the　addition　of10－4M　L－NAME．
Discussion
　　　The　present　study　clearly　demonstrated　that　TCC
produced　endothelium－dependent　vasodilation　in　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8）rat　aorta，as　was　reported　by　Furchgott4α1．
Because　treatment　with　L－NAME　inhibited　this
vasodilator　response，nitric　oxide（NO）was　thought
to　be　involved．
　　　Whenindomethacinwasaddedto　TCC，therewas
no　contraction　of　non－precontracted　aortic　rings　with
or　without　endothelium，indicating　that　TCC－mediat－
ed　contraction　was　affected　by　eicosanoids．
　　　　（一）一Epicatechin，which　is　simple　condensed
tamin，failed　to　induce　relaxation．Dimer，trimer，
tetramer，and　pentamer　forms　of　TCC，produced
endothe ium－dependent　vasodilation　involving　NO．
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Stronger　relaxation　was　observed　withhigher　molecu－
1ar　weight　tamins，and　endothelium－depepdent
vasodilatation　also　occurred　at　lower　concentrations．
Withregardtovasomotion，TCChasbeenreportedto
inhibit　ACE　activity，and　this　inhibitory　effect　on　ACE
has　been　shown　to　be　greater　with　higher　molecular
　　　　　　　　　　　weight　tannlns．　ACE　inhibitors　cause　vasodilation
and　protect　the　vascular　endothelium　by　inducing　NO
production．9）ACE　inhibitors　have　also　been　reported
to　act　as　scavengers　for　superoxide　radicals，thereby
　　　　　　　　　　　　　　　　　くめmodulating　NO　degradatlon．　Likewise，condensed
tannins　have　been　reported　to　have　a　radical　scaveng。
ing　action，which　is　stronger　with　higher　molecular
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　weight　tannlns，　and　our　results　were　m　strong　agree－
ment　with　such　findings．TCC　is　a　condensed　tannin，
so　it　may　also　have　a　radical　scavenging　action初∂i∂o
and　thus　modulate　NO　degradation．On　the　other　hand
（一）一epicatechin　also　has　been　reported　to　have　a
　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　radical　scavenglng　actlon，　but　it　failed　to　induce
relaxation　in　our　investigation．This　result　suggests
that　TCC　has　the　direct　action　of　producing　EDRF／
NO　to　endothelium．The　relaxation　of　TCC　caused　not
only　a　scavenging　action　but　also　the　effect　of　produc－
ing　EDRF／NO．
　　Other　tannins，such　as　galloylglucose　from
Paeoniae　Radix　and　condensed　tannin　from　Areca
Semen，are　also　reported　to　have　an　endothelium一
　　　　　　　　　　　　　　　　ヨっ　　　dependent　vasodilator　effect．　　The　present　study
demonstrated　that　TCC　had　such　a　vasodilator　effect，
and　that　higher　molecular　weight　tannins　showed
increased　activity．
Conclusions
　　TCC　exhibits　an　endothelium－dependent　vasodi－
1ator　effect　on　the　isolated　rat　aorta．Higher　molecu－
1ar　weight　tannins　have　a　stronger　activity　than　those
of　lower　molecular　weight．
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和文抄録
　桂皮の血流改善作用については古くから知られてお
り，これに関連した報告はあるものの，その詳細な検討
はなされていない。今回我々はマグヌス法を用いて，
ラット胸部大動脈輪状標本における桂皮含有タンニンの
血管作動性について検討した。桂皮含有タンニンは，プ
ロスタグランディンF2α（PGF2α）の血管収縮に対し，
内皮保存血管において濃度依存性に血管弛緩作用が認め
られた。しかし 内皮除去血管及びNG－nitro＋arginine
methylester（L－NAME）前処置内皮保存血管において
は，血管弛緩作用はほぼ消失した。以上より，桂皮含有
タンニンの血管弛緩作用は内皮依存性であることが明ら
かとなった。桂皮含有タンニンをさらに二量体から五量
体までのタンニン画分に分取し検討したところ，二量体
以上の重合したタンニンにおいて血管弛緩作用が認めら
れた。また，重合度が増すに従い血管弛緩作用はより低
い濃度で発揮され，作用も増強されることが明らかと
なった。
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